






































































































































































































































































































































































































































































Baker, Lynne Rudder （2000） Persons and bodies: A constitution view, Cambridge University Press.
DeGrazia, David （2005） Human Identity and Bioethics, Cambridge University Press.
──（2007） “The harm of death, time-relative interests, and abortion,” The Philosophical Forum, Vol. 31, No. 4.
English, Jane （1975） “Abortion and the Concept of a Person,” Canadian Journal of Philosophy, Vol. 5, No. 2.
（ジェーン・イングリッシュ，「妊娠中絶と「ひと」の概念」，相澤伸依訳，江口聡編監訳，『妊娠中絶の生命
倫理』，勁草書房，2011）．
Locke, John （1690） An Essay Concerning Human Understanding, London.
Manninen, Bertha Alvarez （2009） “The metaphysical foundations of reproductive ethics,” Journal of Applied 
Philosophy, Vol. 26, No. 2.
Marquis, Don （1989） “Why Abortion Is Immoral,” The Journal of Philosophy, Vol. 86, No. 4. （ドン・マーキス，
「なぜ妊娠中絶は不道徳なのか」，山本圭一郎訳，江口聡編監訳，『妊娠中絶の生命倫理』，勁草書房，
2011）．
McMahan, Jeff （2002） The Ethics of Killing: Problems at the Margins of Life, Oxford University Press.
Noonan, John T., Jr. （1970） “An Almost Absolute Value in History,” in John T. Noonan, Jr. ed. The Morality of 
Abortion: Legal and Historical Perspectives, Harvard University Press. （ジョン・ヌーナン，「歴史上ほぼ絶対
的な価値」（抄訳），太田徹訳，江口聡編監訳，『妊娠中絶の生命倫理』，勁草書房，2011）．
Olson, Eric T. （1997a） The Human Animal: Personal Identity Without Psychology, Oxford University Press.
──（1997b） “Was I ever a fetus?” Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 57, No. 1.
──（2010） “Personal Identity,” in Edward N. Zalta ed. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.
stanford.edu/archives/win2010/entries/identity-personal/, winter 2010 edition.
Parfit, Derek （1984） Reasons and Persons, Oxford University Press. （デレク・パーフィット，『理由と人格：非
人格性の倫理へ』，森村進訳，勁草書房，1998）．
Schechtman, Marya （2007） The constitution of selves, Cornell university press.
Shoemaker, David （2014） “Personal Identity and Ethics,” in Edward N. Zalta ed. The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/identity-ethics/, spring 2014 edition.
Singer, Peter （1993） Practical Ethics, Cambridge University Press, 2nd edition. （ピーター・シンガー , 『実践の
倫理』新版, 山内友三郎・塚崎智監訳，昭和堂，1999）．
Tooley, Michael （1972） “Abortion and Infanticide,” Philosophy & Public Affairs, Vol. 2, No. 1.（マイケル・トゥー
リー，「妊娠中絶と新生児殺し」，神崎宣次訳，江口聡編監訳，『妊娠中絶の生命倫理』，勁草書房，2011）．
──（1983） Abortion and Infanticide, Oxford University Press.
Warren, Mary Anne （1973） “The Moral and Legal Status of Abortion,” The Monist, Vol. 57.（メアリ・アン・
ウォレン，「妊娠中絶の法的・道徳的位置づけ」，鶴田尚美訳，江口聡編監訳，『妊娠中絶の生命倫理』，勁
草書房，2011）．
──（1977） “Do potential people have moral rights?” Canadian Jurnal of Philosophy, Vol. 7, No. 2, pp. 275－
289.
108 「パーソン論」はその後どうなったの？　我々と同じ将来説、動物説、そして時間相対的利益説
秋葉悦子（2010） 『人の始まりをめぐる真理の考察』，毎日新聞社．
有馬斉（2009） 「人の生死の科学的客観性を支える二つの形而上学的な前提について」，『医療・生命と倫理・
社会』，第 8号，126－137頁．
江口聡（2007）「国内の生命倫理学における「パーソン論」の受容」，『現代社会研究』，第10号．京都女子大
学．
──（2010）「ドン・マーキスの反妊娠中絶論とその批判」，『医学哲学医学倫理』，第28号．
江口聡（編） （2011） 『妊娠中絶の生命倫理：哲学者たちは何を議論したか』，勁草書房．
奥野満里子（2006） 「ヒト胚の研究利用」，伊勢田哲治・樫則章（編）『生命倫理学と功利主義』，ナカニシヤ出
版．
杉本俊介（2011）「死の価値論的考察」，http://researchmap.jp/?action=cv_download_main&upload_id=40790．
応用哲学会報告配布資料．
鈴木生郎（2014）「人の同一性は重要か」，鈴木生郎・秋葉剛史・谷川卓・倉田剛（編）『現代形而上学』，新
曜社．
